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This paper analyses the development process of coastal purse seine fishery and/or the round haul 
net fishery, which plays an important role on the rural society, of the Nomozaki District in Nagasaki 
Prefecture from a socio-economic view point. 
The object period between the mid-1920s and the mid-1980 could be divided into several stages. 
 (1)The Fisheries Experimental Station of Nagasaki Prefecture tested this motorized and 
innovative fishery technology in the mid-1920s. After the Great Depression, this fishery had developed 
rapidly up until its peak in the mid-1930s, depending on the local appreciation of fishes and an 
abundant sardine resource. The highly productive purse seine fishery improved the sardine processing 
sector. 
(2)The Second World War had destroyed this fishery and the related industry by a conscription of 
boats and crews, a scarcity of fishing materials, and the wartime control. 
(3)After the war, this fishery was revived. This was due to the new food security policy, some 
innovations that increased productivity, and a high inflation rate, caused by a lack of material and the 
food control plan. There was an even larger rise in the local population, as well as crew members, and 
workers at the fish processing sector. 
(4)With a disappearance of sardines in the 1950s, this fishery and the related industry declined. 
Trials of advancement into the distant waters by larger boats had failed. Some boats were used for 
coastal fishery instead supplying sardines for cocked and dried fish processing and supplying mackerel 
and horse mackerel for the fresh fish market. The boat owners had changed hands and the crews had 
become order. 
(5)During the two decades following the mid-1960s, this fishery became steady due to a great 
economic progress, rising fish prices and an increase in anchovy, which are more suitable for cocked 
and dried fish processing instead of sardines. 
 
Key Words：まき網漁業 Purse seine fishery，揚操網漁業 Round haul net fishery 
























































































図１ 野母崎町の地図 昭和34年 
資料：『野母崎町勢要覧 昭和34年刊行』 









































































































































































































































   昭和10年末は，農林省水産局『動力附漁船々名録』（昭和12年，東京水産新聞社）564，565頁。 
   昭和14年は，『鰮揚繰網漁業ニ関スル調査書（一）』（昭和14年12月，農林省水産局）70，71頁。 
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市郡別 統数 主な漁業地，操業形態，網船の動力化，網船の規模，乗組員数など 
長崎市 23統 ほとんどが動力1艘まき。中部悦良9統，高田萬吉3統。17トン・80馬力，40～45人乗り。 
佐世保市 1統  
北高来郡 9統 1艘まき。無動力が多い，29人乗り。動力船は2艘まき，35人乗り。 















壱岐郡  8統 無動力が多い。無動力は30人乗り，動力は35人乗り。 
対馬 15統 琴村11統。1艘まき，17～19トン・60～70馬力，30～33人乗り。 
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   表５ 野母崎地区根拠の動力揚繰網網漁業の許可 


























































































































































































































































































































































































































   昭和24年度の欄にある採算漁獲高，平均漁獲高は昭和22，23，24年度の数値。 
 
 





1ヵ月採算漁獲高     杯
 千円












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 年次・単位 漁業種類 高浜 野母 脇岬 樺島
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大型まき網   
中型まき網 
小型まき網   
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     資料：上段は『野母崎町水産業振興基本計画』（平成2年3月，野母崎町）9頁，下段は野母崎町漁協資料。 





大中型まき網   統 
中型まき網    統 
すくい網     隻 
煮干し加工  経営体 
カマボコ製造 経営体 
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      資料：農林省統計情報部・農林統計研究会編『水産業累年統計 第３巻都道府県別統計』（昭和53年，農林統計協会） 
      注：昭和25年まで属人統計，26年以降属地統計 
図５ 長崎県のイワシ類漁獲量とイワシ煮干し生産量の推移 
      資料：農林省統計情報部・農林統計研究会編『水産業累年統計 第３巻都道府県別統計』（昭和53年，農林統計協会） 














































































































































































































































































































































































































































9） 前掲『漁師の遺文 野母の漁業史』41頁。 































































34) 前掲『昭和23年版 長崎県水産年鑑』28～35頁。 







39) 『水産名鑑 長崎山口山陰九州綜合版 最新版 昭和29
年編集』104～113頁。 













44) 前掲『長崎県水産年鑑 1950』117，118頁。 














































































































































長崎大学水産学部研究報告 第95号 （2014） 
 
27
中型まき網漁業許可名簿」，いずれも昭和40年11月現在。 
100) 岡部修二氏談。 
101) 昭和41～44年「西日本地区旋網漁船名簿」（日本遠洋旋
網漁業協同組合）。 
102) 西本福男「まき網の漁況について」『東海・黄海のア
ジ，サバ漁業とその資源』（1968年１月，長崎県水産試
験場）１，36頁。 
103) 田中芳行『長崎県高等学校教育研究会水産部会研究報告 
第12号 長崎市周辺における一般知事許可まき網漁業の
実態について』（昭和50年12月）15，16，22頁。 
104) 田畑喜代男「旋網漁業再生産構造と雇用労働力の存在形
態に関する考察」（昭和52年度長崎大学大学院水産学研
究科修士論文） 
105) 浅見忠彦・岸田周三「東シナ海および九州周辺漁場」日
本水産学会編『イワシ・アジ・サバまき網漁業』（1977
年，恒星社厚生閣）104頁。 
106) 各年版『野母崎町町勢要覧』 
107) 末永実「野母崎町まき網漁業の経営形態」（昭和55年度
長崎大学水産学部組業論文），岡部浩一「煮干し加工業
の原料需給構造－野母崎町を事例として－」（昭和57年
度長崎大学水産学部組業論文） 
108) 各年版『野母崎町町勢要覧』 
109) 藤岡稔氏談，長崎県水産部『市町村別加工種類別水産加
工経営体表（昭和40年10月１日現在）』，前掲『自然の魅
力そして人の和－野母崎町町勢診断報告書－』63頁。 
110) 青塚繁志「特殊商品市場の動向（沿岸鮮魚貝市場の実態
５）」『長崎大学水産学部研究報告 第40号』（昭和50年
12月）103～106頁，吉木武一「長崎県におけるまき網漁
業経営」『まき網漁業の経済構造－多獲性魚を中心とし
た－』（昭和59年３月，大日本水産会）154～157頁。 
111) 前掲「煮干し加工業の原料需給構造－野母崎町を事例と
して－」 
